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Japan, which has more inpatient beds than other developed countries, is aggressively promoting
functional specialization of hospital wards and improvement of treatment and recuperation environ-
ment of hospitals in order to reduce the number of hospital beds and encourage early hospital dis-
charge of patients. In this study, we aim to clarify the spatial composition that effectively works to
improve the sociality and communication skills of patients, and the way of nursing base with focus-
ing on whereabouts and nursing actions of staff in psychiatric care. Study was conducted in hospitals
with chronic stage wards having many patients of ``social hospitalization'', severe and chronic stage
wards acute stage wards having many patients with severe schizophrenia, and a follow-up survey in
nursing staff and a behavior observation survey in patients were performed. As the results, it was
clarified that the nursing actions of nursing staff, especially interaction with patients had influence
on treatment and recuperation of patients. It was verified that spatial consideration is an extremely
important in the shared space planning of psychiatric ward that enables interaction between staff
and patients with maintaining a variety of sense of distance. Therefore, it was found that it is neces-
sary to devise the staff station in the size, layout relationship with shared spaces and the degree of
openness with shared space. In addition, knowledge on the way of nursing care and a consistency of
spatial planning, for example, that it is necessary to pay close attention to how to interact between
patients and staff and relationship with the flow line of nursing staff, was obtained.





























調査は M 県に立地する精神科病院 A 病院の慢性期病棟
（以下、北 1）、急性期病棟（以下、南 1）、重度かつ慢性
期病棟（以下、南 2）、計 3 病棟の患者とスタッフを調査
対象者として実施した。調査対象病棟の病床数等の概要お


















成になっている（図 2）。南 2 と北 1 は 4 床室中心で、南
1 は 4 床室を個室に改修し、個室が多い。スタッフステー
ション内に観察室がある。共用空間においては、南 1 と
南 2 は北食堂、コモン、食堂（畳スペース）が連続する
形になっており、北 1 は広いデイ広場がある。SS と共用
空間の間はガラス窓で仕切られているが、見通しはよい。
3) 調査対象病棟の患者の特徴






















表 2 に分類された看護行為（図 4）みると、事務作業は
















示した（図 5）。患者との滞在がもっとも多いのは南 2 で、












































1、南 2、南 1 であるが、北 1 と南 2 は 4 床室中心、南 1
は 2 床中心であることから、病室の利用と個室率とは比
27
図 6．南 1 スタッフの動線（左：スタッフ A、右：スタッフ B)
図 7．南 2 スタッフの動線（左：スタッフ A、右：スタッフ B)
図 8．北 1 スタッフの動線（左：スタッフ A、右：スタッフ B)
精神科病院におけるスタッフの看護行為に関する事例研究（厳)
例しないことが明らかになった。共用空間を拠点する患者
はいずれの病棟において少なく、特に北 1 は 6％しかいな
かった。南 1 と南 2 は病室拠点型のほか、拠点分散型の
患者が多く、2 拠点分散型の患者は北 1 のみ観察された。
322. 患者の平均空間利用頻度と行為
患者の行為を表 3 に分類し、他者との関わりの視点に






























堂、南 2 は共用空間（コモン）と食堂、南 1 は共用空間
（コモン）と北食堂となっていることが図11に示された。
33. スタッフが患者の生活様態と空間利用に与える影響














（状態観察）は北 1、南 1、南 2 順となっているが、領域 4
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